













ANALYSIS AND EVALUATION OF TIMBRE FOR SOUND DESIGN 








This paper describes analysis and evaluation of timbre in order to extract the feature of the amplitude 
envelope included in comfortable sound. Time variation of sound as Feature of the comfortable sound is 
extracted by time-frequency analysis and is quantified focusing on amplitude envelope. In addition, we 
conduct evaluation experiment using amplitude modulation tone in order to test the feature of the comfortable 
sound. As a result, we extracted relationship between frequency and modulation frequency, derived the 
optimal variable period for each frequency. 








































































図 2 波の音の立体スペクトログラム 
 
 
















































































して，搬送波周波数が 1 kHz で一定の場合と基準となる
変動周期が  ⁄  sで一定の場合の 2通りを設定する． 
表 1 に搬送波周波数が一定である場合，表 2 に基準変
動周期が一定である場合の弁別閾測定結果を示す．実験
は 20 代の男女 5 名（男性：3 名，女性：2 名）を対象に
行った． 
 
表 1 弁別閾測定結果（搬送波周波数 1 kHz） 
基準変動周期   ⁄  s   ⁄  s    ⁄  s 
平均弁別閾 15.8 ms 3.6 ms 3.0 ms 
 
表 2 弁別閾測定結果（基準変動周期   ⁄  s） 
搬送波周波数 100 Hz 1 kHz 10 kHz 






















125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k Hz の 8種類を用いる．また，
散布図上の音声データの分布に基づき，変動周期の調節
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